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SummaηThe prevalence of anemia and its transition during three years from 1986 
in YAMATO-KOHGEN rural districts， Nara prefecture， were investigated. Subjects were 
the visitors who have undergone annual health examinations， aged from 40 to 69 years old. 
In 1986， the prevalence of anemia (male; Hb<13 g/dl， female; Hb<12 g/dl) were 7.0 % (44 
/625) in males and 16.5 % (150/911) in females. These prevalences are nearly same as those 
of the residents of N ara City and the whole J apanese population recently. Increasing with 
age， the prevalence increased in males (3.0 % in the forties， 5.2 % in the fifties and 13.8 % 
in the sixties) and decreased in females (19.4 %， 16.8 % and 12.9 % in each decade). Thin 
physique subjects showed lower mean hemoglobin levels than others. In the correlation 
between eating habits determined by questionnaire and anemia， itwas suggested that 
younger females， who had the highest prevalence of anemia， had not eaten sufficiently， 
either in quantity or quality. 
From 1987， the author has enforced a screening test for anemia by the copper sulfate 
method and given a lead to persons with anemia about the improvement of daily eating 
habits on the day of health examination. But the prevalence of anemia in 1988 was not 
improved in comparison with that in 1986， that is 9.1 % (61/669) in males and 21.1 % (210 
/995) in females. Similar results were observed in the visitors to an annual health examina胸
tion successively in the last three years. It was observed that the changes of anemic state 
from non anemia to anemia and from anemia to non anemia occurred mainly within the 
slightly anemic group. Despite the fact that the food situation has improved markedly in 
recent years and the prevalence of anemia has decreased as a general rule， we need to 
improve the matter of eating habits according one's situation， stil more. 
Index Terms 









































472.3士38.9，434.8土33.0x 10'/μ1， Hb 14.6土l.2， 12.8 
土l.2g/dl，Hct 43.2士3.4，38.0土3.2%， MCV 9l. 7 
:t4.6， 87.5土5.1fl， MCH 31.l:t1.6， 29.5:t2.1 
pg， MCHC 33. 9:t0. 7， 33. 7:t0. 9 %であり，いずれも
男性の方が女性よりも高値であった.10歳年齢階級別に
みると，男性では RBC，Hb， Hctが40歳代よりも 50
歳代で低値であり (p<O.01)， MCVは40歳代よりも 50
歳代で高値を示した(p<0.05).50歳代と 60歳代とを比
べると， MCHCのみに有意差があり 60歳代で、低下した






名〔受診率 44.2%)のうち， 40歳以上 70歳未満である
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代とを比べると， Hct， MCV， MCHは60歳代で有意に
Arithmetic means with standard deviations of hematological measurements report巴dby 







































33， 6:t l. 2 33， 5土l.4
(1167) (237) 
427， O:t 32 ， 9 422 ， 3土29，7
(610) (45) 

































33， 2:t l. 6 
(1674) 
Note: Original data were shown in 5-year age， 
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Fig. 1. Histograms of the frequency distribution of red blood cel counts 
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Fig. 2. Histogr・amsof the frequ巴ncydistribution of hemoglobin concentrations 














円官官111*"111'i 11 1 1I，ilH凪』畠
Male 
40甲 49 yr 
、n=132
刷IIM
























可明日1，*"'!II'i' 1I'l' '1(ml:SLlX 。
10 
Male Female 






34 39 44 49 54 31 36 41 46 
Hematocri t (も)
Fig. 3. Histograms of the frequency distribution of hematocrit values 


































て Hb値が男性 l日3.0g/dl未j満筒，女性 12.0g/dl未満と
した.その結果，男性の 7.0%，女性の 16.5%が貧血と
判定された.年齢階級別にみると，男性では 40歳代 3.0
%， 50歳代 5.2%， 60歳代 13.8%であり， 60歳代での
増加が著しい.一方，女性では40歳代 19.4%， 50歳代
16.8%， 60歳代 12.9%であり，高齢になるにしたがっ
てその頻度は低下した (Table5). Tabl巴 6は日本人女












て男性は 14g/dl以上， 13 g/dl以上 14g/dl未満， 12 g 
/dl以上 13g/dl未満， 12 g/dl未満の 4群に，女性は Hb
値が男性よりもそれぞれ 1g/dl低い基準で 4群に分類
した.MCVは80fl未満， 80 fl以上 85fl未満，節目以
上 90fl未満， 90 fl以上， MCHは男性で 30pg末満，
30pg以上 31pg未満， 31 pg以上32pg未満， 32pg以
上，女性で 28pg未満， 28pg以上29pg未満， 29pg以
上 30pg未満， 30pg以上， MCHCは32%未満， 32 % 
以上 33%未満， 33%以上34%未満， 34%以上の 4群に
それぞれ分類した (Table7). MCVは Hb値が男性で
13 g/dl，女性で 12g/dlよりも低くなると低値を示すよ
うになった (p<O.01).一方， MCHはHb値が男性で
14 g/dl，女性で 13g/dlを境にして低下し (p<O.Ol)，
MCHCも MCHと同じ Hbレベノレで低下した (p<
0.05). そして Hb値が男性で 12g/dl未満，女性で 11
g/dl未満になると，赤血球が小球性低色素性になる率が













Tabl巴 5. Prevalence of anemia by age and sex (male; Hb<13 g/dl， female; Hb<12 g/dJ) ， 1986 
Age (years) 40-49 50-59 60-69 Total 
Male 3.0% (4/132) 5.2% (17/326) 13.8% (23/167) 7.0% (44/625) 
Female 19.4% (41/211) 16.8% (81/483) 12.9%α8/217) 16.5% (150/911) 
Table 6. Prevalenc巴 ofanemia (Hb < 12 g/ dI) in J apanese females by previous reports 
Reporter (reference)， Age (years) 
37巴arof study and place 40-49 50-59 
Hitoshi (7)， 1967-1969， 
Kumamoto， agricul. village 
Anemia study group (3)， 1970， 
whole of Jap唄n，agricul. village 
Fukai (8)， 1972， 
Okayama， Sojya.chiku 
Fukai (8)， 1979， 
Okayama， Sojya.chiku 
Uchida et al. (9)， unknown， 
Fukushima Pr巴f
Haseb巴巴tal. (10)， 1981， 
Tokyo， Shibuya-ku 
Hasebe et al. (ll)， 1983， 
Tokyo， chuo-ku 
Iriyama et al. (12)， 1985， 
Niigata， Nishikubo-chiku 
Kurihara et al. (13)， 1986， 
Gunma， Kasagake司mura




















































18.8% (208) 1l.7% (60) 19.4% (484)~ 
23.1% (216) 25.3% (162) 26.0% (520) ~ 
5.8% (86) 3.6% (55) 8. 7% (206)~ 
25.9% (1671) 1 
17.1% (l218)II 
12% (2606) 16% (7606)~ 15% (2502) 
Valu巴 inparenthesis represents the number of subjects 
Symbols represent the range of ages: t， 20-59; t，>20; ~， 40-69; 1 ， 18-49; I， 18-39. 
大和高原三村住民の貧血頻度と食生活習慣の改善について (369) 
Table 7(A， B， C). Conting巴ncytables betw巴enhemoglobin lev巴lsand mean corpuscular constants 
A : hemoglobin (Hb) and mean corpuscular volume (MCV) 
Male 
Category MCV < 80 80;;;MCV<85 85豆MCV<90
14孟Hb 0.0% ( 0) 2.8% ( 13) 27.8% (128) 
13~玉 Hb<14 0.8% ( 1) 2.5% ( 3) 24.8% ( 30) 
ι 一一一一一一 』
12~五 Hb<13 3.3% ( 1) 16.7% (5): 20.0% ( 6) 
Hb<12 42.9% ( 6) 21.4% ( 3) 14.3% ( 2) 
Total 1. 3% ( 8) 3.8% ( 24) 26.6% (166) 





0.4% ( 2) 
1.9% ( 6) 
14.0% ( 14) 
66.0% ( 33) 








21.0% ( 21) ':' 41.0% ( 41) 
20.0% ( 10) 8.0% ( 4) 
Total 13.7% (125) 50.3% (458) 
*; x2=1.896， NS * *; x2=9.918， p<O.Ol 
B : hemoglobin (Hb) and m巴ancorpuscular hemoglobin content (MCH) 
Male 
Category MCH <30 30壬MCH<31
14壬Hb 13.3% ( 61) 30.2% (139) 
「 一品 一一「一一一一一一一一『一一一 「
13~玉 Hb<14 23.1% ( 28).:.. 22.3% ( 27) ι**一-F--h1
12壬Hb<13 46.7% ( 14) 20.0% ( 6) 
Hb<12 76.6% ( 11) 7.1% ( 1) 
Total 18.2% (114) 27.7% (173) 
*; X2=7.908， p<O.Ol * *; X2=2.169， NS 
Femal巴
Category MCH <28 28~玉 MCH<29
13壬Hb 4.0% ( 18) 15.6% ( 70) 
「 品一一-.-一一一
12三五Hb<13 7.4% ( 23) 10.6% ( 33) 
--，ー**一一--一一一一一
11孟Hb<12 26.0% ( 26) ':' 15.0% ( 15) 
Hb<l1 86.0% ( 43) 8.0% ( 4) 
Total 12.1% (110) 13.4% (122) 
*; x2=7.143， p<O.Ol * *; X2=4.727， p<0.05 
31三五MCH<32
31.9% (147) 
21.5% ( 26) 
10.0% ( 3) 





23.0% ( 23) 
2.0% ( 1) 
28.9% (263) 
C: hemoglobin (Hb) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) 
Male 
Cat巴右ory MCHC<32 32孟MCHC<33 33豆MCHC<34
14~玉 Hb 0.2% ( 1): 4.1% ( 19) 50.4% (232) 
;-------------------------n.一一「一13豆Hb<14 1.7% ( 2) 10.7% (13) : .:. 57.9% (70) 
“い*中一
12~五日b<13 0.0% ( 0) 33.3% ( 10) ':' 43.3% ( 13) 
Hb<12 21.4% ( 3) 42.9% ( 6) 28.6% ( 4) 
Total 1. 0% ( 6) 7.7% ( 48) 51. 0% (319) 
*; x2=4.716， p<0.05 * *; x2=8.201， p<O.Ol 
Femal巴
Category MCHC<32 32~玉MCHC<33 33~五 MCHC<34
13孟Hb 0.0% ( 0) 4.9% ( 22) 52.2% (235) 
一日一一一一一一一一一一一一---一一一一一一一
12話Hb<13 0.3% ( 1) 10.0% (31) .:. 54.7% (170) 
ι* *--
11~玉 Hbく 12 0.0% ( 0) 18.0% ( 18) 60.0% ( 60) 
Hb<ll 50.0% ( 25) 36.0% ( 18) 8.0% ( 4) 
Total 2.8% ( 26) 9.8% ( 89) 51.5% (469) 
*; x2=5.191， p<0.u5 * *x2=2.274， NS 
90~玉 MCV
69.4% (319) 
71. 9% ( 87) 
60.0% ( 18) 




30.6% ( 95) 
24.0% ( 24) 




33.1% ( 40) 
23.3% ( 7) 





36.0% ( 36) 




29.7% ( 36) 
23.3% ( 7) 





22.0% ( 22) 
6.0% ( 3) 
35.9% (327) 
(370) 杉 本 和 夫
Sex 
Table 8. Numb巴rof subj巴ctsand incidence of anemia in 4 groups c1assified by th巴gradeof obesity 
Grad巴 ofobesity by body weight and height 







57 ( 9.1%) 
12 (21.1%) 
77 ( 8.5%) 
15 (19.5%) 
348 (55.7%) 













44 ( 7.0%) 
907 (100%) 
149 (16.4%) 





















Miss a meal 
State of anemiat 
Corr巴lationratio 
Temperance 
Full of stomach 




Less than 20 

















































































































t PC: partial correlation coefficient. 











































した.一方，女性では貧血頻度が 40歳代， 50歳代， 60歳


























































































































各年度の貧血の頻度は男性 7.0%， 10.1 %， 9.1 %，女
性は 16.5%， 19.5 %， 21.1 %であり，男女とも年度を
大和高原三村において 1986年度の老人保健法による 追うにしたがってやや増加した.年齢階級別にみると 40
基本健康診査を受診した 40歳から 69歳までの者につい 歳代と 60歳代の女性での増加が高かった.
て貧血の頻度を調査し，以下の結呆を得た. つぎに，各年度によって受診者が必ずしも同一でない
1.男性の 7.0%，女性の 16.5%に貧血を認めた.こ ため 3年連続して健診を受診した者について貧血の頻
の貧血頻度は近年の奈良市住民および全国における貧血 度を検討した.3年連続受診者は男性 342名，女性 513名
頻度とほぼ同じあった. であり，男女とも各年度受診者の約半数が毎年健診を受
2.貧血頻度を年齢別にみると，男性では 50歳代まで けている.その結果，貧血の頻度およびその年次的推移
は3.0-5.2%であったが， 60歳代では 13.8%に増加し は受診者全員のものとほとんど差がなかった (Tab!巴
た.女性では 40歳代 19.4%であり，以後加齢とともに 11).さらに 3年連続受診者について非貧血者が貧血者
減少し， 60歳代では 12.9%であった. に，または貧血者が非貧血者に移行した率を検討した.
3. 貧血はやせ体型の者に多かった 1986年度から 1987年度に非貧血者が貧血者に移行した
大和高原三村住民の貧血頻度と食生活習慣の改善について (373) 
率は男性 5.9%，女性 6.8%であり，貧血者が非貧血者 が貧血者に移行した率よりも男女とも 3-6倍高かった
に移行した率は男性 26.3%，女性 31.0%であった.1987 が，絶対数でみると非貧血者が貧血者に移行した者の方
年度から 1988年度に非貧血者が貧血者に移行した率は が多かった (tab!巴 12).
男性 5.1%，女性 8.7%であり，貧血者が非貧血者に移 2) 硫酸銅法による貧血傾向スクリーニングの有効
行した率は男性 31.3%，女性 23.6%であった.1987年 性:貧血傾向スクリーニングの水準を全血比重 1.052未
度に食生活改善のための栄養指導を受けた貧血者が非貧 満としたため，ここでの真の貧血傾向は男女ともHb値が
血者に移行した率は，栄養指導を受けていない非貧血者 12.0 g/d!未満として，スクリーニ γグの有効性を求め
Tab!巴 10. Annua! change in preva!ence of anemia in al subj巴ctsfrom 1986 to 1988 
Sex 
Age Year of investigation 
(years) 1986 1987 1988 
40-49 3.0% (4/132) 3.2% (5/157) 3.1% (5/159) 
Ma!e 
50-59 5.2% (17/326) 10.5% (36/342) 8.8% (29/330) 
60-69 13.8% (23/167) 15.3% (27/176) 15.0% (27/180) 
Tota! 7.0% (44/625) 10.1% (68/675) 9.1% (61/669) 
40-49 19.4% (41/211) 28.0% (72/257) 29.8% (75/252) 
Fema!e 
50-59 16.8% (81/483) 17.3% (86/497) 17.6% (85/484) 
60-69 12.9% (28/217) 15.1% (36/239) 19.3% (50/259) 
Tota! 16.5% (150/911) 19.5% (194/993) 21.1% (210/995) 
Tab!e 11. Annua! chang巴 inpreva!ence of anemia in the subjects who undergone hea!th 
examination in ev巴ryyear from 1986 to 1988 
Sex 
Aget Y巴arof investigation 
(y巴ars) 1986 1987 1988 
40-49 3.4% (2/59) 6.8% (4/59) 6.8% (4/59) 
Ma!e 
50-59 3.8% (7/186) 10.2% (19/186) 10.2% (19/186) 
60-69 12.7% (10/79) 11.4% (9/79) 17.7% (14/79) 
Tota! 5.6% (19/342) 9.4% (32/342) 10.8% (37/342) 
40-49 24.1 % (26/108) 25.9% (28/108) 28.7% (31/108) 
Fema!e 
50-59 17.1% (50/292) 17.5% (51/292) 18.8% (55/292) 
60-69 10.9% (11/101) 9.9% (10/101) 18.8% (19/101) 
Tota! 17.0% (87/513) 17.3% (89/513) 20.5% (105/513) 
t Age in 1986 
Tab!巴 12. Rate of chang巴inth巴stat巴ofanemia in subj巴ctswho undergone annua! hea!th巴xaminationfor 
ev巴ryyear， 1986-1988 
Aget 
1986 to 1987 1987 to 1988 
(y巴ars) non anemla anemia to non an巴ma an巴miato 
to anemia non anemla to anemia non anemla 
Sex 
40-49 5.3% (3/57) 50.0% (1/2) 1.8% (1/55) 25.0% (1/4) 
Ma!e 
50-59 7.3% (13/179) 14.3% (1/7) 4.8% (8/167) 42.1% (8/19) 
60-69 2.9% (2/69) 30.0% (3/10) 8.5% (6/70) 11.1% (1/9) 
Tota! 5.9% (18/305) 26.3% (5/19) 5.1 % (15/292) 31.3% (10/32) 
40-49 10.6% (10/94) 30.8% (8/26) 7.6% (7/92) 14.3% (4/28) 
50-59 7.0% (17/242) 32.0% (16/50) 8.7% (21/241) 33.3% (17/51) 
60-69 2.2% (2/90) 27.3% (3/11) 9.9% (9/91) 0.0% (0/10) 
Fema!e 
Tota! 6.8% (29/426) 31.0% (27/87) 8.7% (37/424) 23.6% (21/89) 
t Age in 1986. 
(374) 杉
Table 13. Validity of scre巴ningfor anemia by th巴
copp巴rsulfate method 
Validity Sex 1987 1988 
Mal巴 100% 100% 
SeJ.)sitivity 
Female 96% 99% 
Specificity 
Male 85% 92% 
F巴male 54% 83% 
Screening 1巴V巴1is set at 1.052 for specific grav-
ity of whole blood目
Hemoglobin level b巴low12.0 g/ dl is defin巴das 
true anemia in both sexes. 
た.敏感度は男性で 1987年度， 1988年度ともに 100%で
あり，女性も 95%以上であった.一方，特異度は敏感度
よりも低く， 1987年度は男性85%，女性 54%であった















































携を密にした地域保健活動によって，成人女性の 53%に 女とも 95%以上であり良好であると考える.しかし，特
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